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Abstract
Typological research has revealed that the Japanese language is characterized by the fact that one form
tends to have more than one function and broad functional domains. The present paper, however, shows that
this tendency does not manifest itself in imperative forms. The functional domain of Japanese imperatives is
narrower than that of English imperatives. This paper also claims that the difference in the functional domain






（1） a．Open the door!
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命令文をめぐってはこれまで様々な立場から研究がなされてきた。Jespersen（1940）、Bolinger































（5） a．honcase mwukmwukhi kongpwuha-nun salam
63日英語命令形の機能領域の相違






（5 a）の「勉強する」の連体形 kongpwuha-nun と（5 b）の終止形 kongpwuha-n-ta の形態はそれ
ぞれ異なっていることに注意したい。日本語との比較で次も考えてみよう。
（6） a．ilpon-ey ka-se chinkwe-lul manna-ss-ta.















（8） a．Minswu-ka cikum talli-ko iss-ta.
ミンス―主格 いま 走る―進行―終結語尾
b．Minswu-ka uyca-ey anc-a iss-ta.
ミンス―主格 椅子―に 座る―結果状態―終結語尾
c．Minswu-nun sosel-ul sey kwen ss-ess-ta.
ミンス―題目 小説―対格 3冊 書く―過去―終結語尾
（ibid.：165；表記を一部変更）
（8 a）の ko iss が動作の継続（進行）を、（8 b）の a iss が結果状態の継続を、そして（8 c）の
ess がパーフェクトの意味を表わしている。ここで重要な点は、3種類のアスペクトの意味にそれ















































（14） a．Don’t read my diary!





















































（19） a．Come closer and I’ll shoot.
b．近づいてみろ、撃つぞ。












（21） a．Come closer and I’ll shoot.
b．Come closer. I’ll shoot.
c．One step closer and I’ll shoot.
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